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 Electrical safety issues in terms of the dangers it poses during faults or 
insulation breakdowns increases around the world parallel with the rise in the number 
of electrical switch board installations around the world. High voltage switch boards, 
particularly, 415 V and above exhibit an arc flash hazard to operators and facilities. 
Thus, this project focuses on the electrical quantification on such hazards and how 
the safety risk is managed by using adequate personal protective equipments (PPE). 
This is done so by utilizing the classical short circuit analysis approach and 
employing the IEEE 1584 Standard’s Arc Flash arcing current and hence the energy 
equations and cross-matched to the rating of the PPEs required for adequate 
protection and safety. This approach also determines the safe boundary parameter 
which presents the distance from these equipments where arc flashes don’t reach out. 
This electrical quantification is done manually using hand-calculations and solidified 
further using simulation tool namely SKM Power Tool. The simulation is much more 
in depth for calculation with detail switchboard parameters are input to output the 
desired results. This effort translates in adequately protecting people and properties 
from unwanted disasters by enforcing operators to wear proper PPEs during 
operations or maintenance. Based on the simulations, Hospital Seberang Jaya 
requires Category 1 and Category 2 levels of PPE. Risk management is done by 
labeling all the switchboards with their category ratings as a warning signal to 















 Isu-isu keselamatan elektrik dari segi bahaya yang timbul semasa insiden arus 
pintas atau kerosakan penebat smakin meningkat di seluruh dunia selari dengan 
peningkatan dalam bilangan pemasangan papan suis elektrik di seluruh dunia. Papan 
suis voltan tinggi, terutamanya, 415 V dan ke atas mempunyai bahya kilat arka (’arc 
flash’) kepada operator dan bangunan. Oleh itu, projek ini memberi tumpuan kepada 
cara pengiraan bahaya elektrik tersebut dan bagaimana risiko keselamatan diuruskan 
dengan menggunakan peralatan perlindungan peribadi yang mencukupi (PPE). Ini 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasik analisis litar arus pintas dan 
menggunakan persamaan-persamaan piawai Arka Kilat IEEE 1584. Piawai ini yang 
menghasilkan untuk arus kilat arka dan persamaan tenaga insiden dipadankan 
dipadankan untuk penarafan Alat Perlindungan Peribadi (APP) yang diperlukan 
untuk perlindungan dan keselamatan yang mencukupi. Pendekatan ini juga 
menentukan sempadan parameter selamat dengan mangolahkan jarak dari peralatan 
ini dan di mana pancaran arka tidak melimpah keluar. Pengiraan elektrik ini 
dilakukan secara manual pada mulanya dengan menggunakan pengiraan tangan dan 
dikukuhkan lagi dengan menggunakan perisian simulasi iaitu SKM Power Tools. 
Simulasi tersebut adalah lebih mendalam untuk pengiraan dengan input parameter 
suis terperinci dan dapa menghasilkan output yang diperlukan. Usaha ini dapat 
diterjemahkan kepada usaha melindungi operator dan harta benda daripada bencana 
yang tidak diingini dengan menguatkuasakan pengendali memakai APP yang sesuai 
semasa operasi atau penyelenggaraan. Berdasarkan simulasi, Hospital Seberang Jaya 
memerlukan peringkat PPE Kategori 1 dan Kategori 2. Pengurusan risiko dilakukan 
dengan melabelkan semua papan suis dengan penilaian kategori mereka sebagai 
isyarat amaran kepada sesiapa yang berdekatan dengan papan suis yang berkenaan. 
 
  
 
